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Fig. 1. Phytogeographical divisions of plants in Shiga Prefecture, modified Murase（1979）.




tilla togasii Ohwi，シラネワラビ Dryopteris ex-
pansa（C.Presl）Frasser-Jenk. et Jermy，ツルシ
ロカネソウ Dichocarpum stoloniferum（Maxim.）
W.T.Wang et P.K.Hsiao，ミヤマキスミレ Viola
brevistipulata（Franch. et Sav.）W.Becker var.
acuminate Nakai，ハルユキノシタ Saxifraga nip-
ponica Makino，ヒトツバヨモギ Artemisia mono-
phylla Kitam.，マルバノリクラアザミ Cirsium
norikurense Nakai var. integrifolium Kitam.，ユ
キツバキ Camellia japonica L. var. decumbens
Sugim.などがある。日本海要素の植物で，多いも
のにムラサキヤシオツツジ Rhododendron al-
brechtii Maxim.（Fig. 2），オオカニコウモリ Ca-
calia nikomontana Matsum.，スミレサイシン Vi-
ola vaginata Maxim.，オオバクロモジ Lindera
umbellate Thunb. var. membranacea（Maxim.）
Momiy.，エゾアジサイHydrangea serrata（Thunb.
ex Murray）Ser. var. megacarpa（Ohwi）H.Ohba，















ミ Cirsium confertissimum Nakai（Fig. 4），イブ
キヒメヤマアザミ C . buergeri Miq. var. araneo-
sum Kitam.（Fig. 5），イブキコゴメグサEuphrasia
insignis Wettst. subsp. iinumai （Takeda）T.
Yamaz.（Fig. 6），コバノミミナグサ Cerastium
schizopetalum Maxim. var. ibukiense Ohwi，イ




Fig. 3. Pseudolysimachion subsessile in Mt. Ibuki.
Fig. 2. Rhododendron albrechtii in Kouzuhara,
Maihara-shi.
Fig. 4. Cirsium confertissimum in Mt. Ibuki.
Fig. 5. Cirsium buergeri var. araneosum in Mt. Ibuki.




Geranium eriostemon Fisch. var. reinii（Franch.
et Sav.）Maxim.，ハクサンフウロ G . yesoense
Franch. et Sav. var. nipponicum Nakai，エゾフ
ウロ G . yesoense var. yesoense，イブキフウロ G .
yesoense var. lobato-dentatum Takeda，キンバイ
ソウ Trollius hondoensis Nakai，エゾハタザオ
Arabis pendula L.，イワシモツケ Spiraea nippon-
ica Maxim.，イブキソモソモ Poa radula Franch.
et Sav. などがあり，この要素は伊吹山頂付近に多
く，イブキトラノオBistorta major S. F. Gray var.
japonica H. Hara，サンカヨウ Diphylleia grayi
F. Schmidt，ヤグルマソウ Rodgersia podophylla
A. Gray，コキンバイWaldsteinia ternate（Stephan）
Fritsch，キオン Senecio nemorensis L.，キバナカ
ワラマツバ Galium verum L. var. asiaticum
Nakai，ノビネチドリ Gymnadenia camtschatica
（Cham.）Miyabe et Kudô，オニシモツケ Filipen-
dula kamtschatica（Pall.）Maxim.，ヒメイズイ
Polygonatum humile Fisch.，マルバダケブキ Ligu-
laria dentata（A. Gray ）H.Hara，ヤマブキショ
ウマ Aruncus dioicus （Walter）Fernald. var.
tenuifolius（Nakai）H.Hara，ニッコウキスゲHem-






lum macropodum Miq. var. humile（Maxim.）
K.Rosenthal，オオカニコウモリ，ユキグニミツバ





チャボガヤ Torreya nucifera（L.）Siebold et Zucc.
var. radicans Nakai，ミヤマイラクサ Laportea
macrostachya（Maxim.）Ohwi，オオバクロモジ，
タムシバMagnolia salicifolia（Siebold et Zucc.）
Maxim.，ウスゲタマブキ Cacalia farfarifolia Sie-
bold et Zucc.，トクワカソウ Shortia uniflora
（Maxim.）Maxim. var. orbiclaris Honda，オオヨ
モギ Artemisia montana（Nakai）Pamp.，オオイ
ワカガミ Schizocodon soldanelloides Siebold et
Zucc. var. magnus（Makino）H.Hara，トリアシ
ショウマ Astilbe thunbergii （Siebold et Zucc.）
Miq. var. congesta H.Boissieuなど。
④ 石灰岩地を好んで生える植物の存在：典型的な
石灰岩地帯で，イチョウシダ Asplenium ruta-
muraria L.（Fig. 8），ヒメフウロ Geranium rober-
tianum L.，イワツクバネウツギ Zabelia integrifolia
（Koidz.）Makino，イブキコゴメグサ，キバナハタ
ザオ Sisymbrium luteum （Maxim.）O.E.Schulz，
ヒロハノアマナ Amana latifolia（Makino）Honda
Fig. 6. Euphrasia insignis var. iinumai in Mt. Ibuki.
Fig. 7. Aconitum chrysopilum in Mt. Ibuki.
Fig. 8. Asplenium ruta-muraria in Mt.Ibuki, hollow
of limestone.
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などの好石灰植物や主に石灰岩地に生えるものに，
イブキスミレ Viola mirabilis L. var. subglabra
Ledeb.，カノコソウ Valeriana fauriei Briq.，ステ
ゴビル Caloscordum inutile（Makino）Okuyama
et Kitag.，マルバサンキライ Smilax vaginata
Decne. var. stans（Maxim.）T. Koyamaなどがあ
る。また，石灰岩地に多いものにクリハラン Neo-
cheiropteris ensata（Thunb.）Ching，シギンカラ
マツ Thalictrum actaefolium Siebold et Zucc.，セ
ツブンソウ Shibateranthis pinnatifida（Maxim.）




the bifida Maxim.，ミカエリソウ Leucosceptrum
stellipilum（Miq.）Kitam. et Murata，エンシュ
ウツリフネソウ（ハガクレツリフネの変種）Impa-
tiens hypophylla Makino var. microhypophylla
（Nakai）H.Hara，カキノハグサ Polygala reinii




オカオグルマ Senecio integrifolius（L. ）Clairv.
subsp. fauriei（Lév. et Vaniot）Kitam.，オケラ
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.，タムラ
ソウ Serratula coronata L. subsp. insularis（Il-
jin）Kitam.，ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella
（Fisch.）Fisch.，ソバナ Adenophora remotiflora
（Siebold et Zucc.）Miq.，ホタルカズラ Lithosper-
mum zollingeri A.DC.，ザリコミ Ribes maxi-
mowiczianum Kom.，スハマソウHepatica nobilis
Schreb. var. japonica Nakai f. variegate（Makino）




Polygonatum domonense Satake（Fig. 9），コワ
ニグチソウ P . miserum Satake，チチブリンドウ
Gentianopsis contorta（Royle）Ma（Fig. 10），ホ
ソバノツルリンドウ Pterygocalix volubilis Maxim.
（Fig. 11），タチヒメワラビ Thelypteris bukoensis
（Tagawa）Chingが山頂から北西斜面に生える。
Fig. 10. Gentianopsis contorta in Mt. Ibuki.
Fig. 11. Pterygocalix volubilis in Mt. Ibuki.Fig. 9. Polygonatum domonense in Mt. Ibuki.









イカリソウ Epimedium koreanum Nakai，ミノコ
バイモ Fritillaria japonica Miq.，イワギク Den-
dranthema zawadskii （Herbich）Tzvelev，ミヤ
マザクラ Prunus maximowiczii Rupr.，キクアザ
ミ Saussurea ussuriensis Maxim.，ウスゲレイジ
ンソウ Aconitum pterocaule Koidz. var. glabres-
cens Tamura （Fig. 12），フクジュソウ Adonis
amurensis Regel et Raddeなどがある。北方系要
素の植物としてはイブキトラノオ，レンプクソウ
Adoxa moschatellina L.，イブキヌカボMilium ef-
fusum L.，オオカメノキ Viburnum furcatum
Blume ex Maxim.，キバナノアマナ Gagea lutea
（L.）KerGawl．などあり，コキンバイ，エゾノタ
チツボスミレ Voila acuminate Ledeb．が霊仙山
（標高 1,084 m）にもある。襲速紀要素の植物では




Heterotropa kooyama （Makino）F. Maek. var.
brachypodion（F. Maek.）F. Maek.，フクオウソウ
Prenanthes acerifolia（Maxim.）Matsum.，タキ





バナ Epilobium formosanum Masam.（Fig. 13），
















ジギクArnica mallotopus（Franch. et Sav.）Makino，
タムシバ，オオカニコウモリ，タイミンガサ Cacalia
peltifolia Makino，ミヤマシキミ Skimmia japon-
Fig. 13. Epilobium formosanum in Suzuka moun-
tainous region.
Fig. 12. Aconitum pterocaule var. glabrescens in
Suzuka mountainous region.








カヤシオ Rhododendron pentaphyllum Maxim.
var. nikoense Komatsu（Fig. 14），シロヤシオ R .
quinquefolium Bisset et S.Moore，トウゴクミツ
バツツジ R . wadanum Makino，ホンシャクナゲ
R . degronianum Carrière var. hondoense
（Nakai）H.Hara，サラサドウダン Enkianthus
campanulatus（Miq.）G.Nicholson，ベニドウダン



















三国山（標高 876 m）の間に明王ヶ禿（標高 760
m）という花崗岩の大崩壊地があり，オオコメツツ










asiaticum Maxim.，ナガ エ ノ ア ザ ミ Cirsium




Siebold et Zucc. var. obtusata Matum.，ホナガク
マヤナギ Berchemia longeracemosa Okuyamaな
どの日本海要素の樹木が混生し，林床にはズダヤク
シュ Tiarella polyphylla D. Don，マキノスミレ Vi-
ola violacea Makino var. makinoi（H. Boissieu）
Hiyama，エチゼンカンアオイHeterotropa nippon-
ica（F. Maek.）F. Maek. var. echizen F. Maek．
などが見られる。





ヤシャビシャク Ribes ambiguum Maxim．の着生
もある。谷筋にはサンインシロカネソウ Dichocar-
pum ohwianum（Koidz.）Tamura et Lauener，
キタヤマブシ Aconitum japonicum Thunb. var.
eizanense （Nakai）Tamuraが生え，平池にカキ
Fig. 15. Salvia lutescens var. lutescens in Mt. Yatsuo
Taga-cho, Inukami-gun.
Fig. 14. Rhododendron pentaphyllum var. nikoense
in Mt. Gozaisyoyama.
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ツバタ Iris laevigata Fisch.，ショウブ Acorus ca-
lamus L．の群生地があり，周辺にビッチュウフウ
ロ Geranium yoshinoi Makinoも見られる。安曇
川と石田川の源流域にはカツラカワアザミ Cirsium
lucens Kitam. var. opacum Kitam.（Fig. 17）を
特産する。高島市朽木の谷筋にはカツラCercidiphyl-
lum japonicum Siebold et Zucc.，トチノキ Aescu-
lus turbinata Blumeの大木があり，渓流沿いにモ
ミジチャルメルソウMitella acerina Makino（Fig.
18），リュウキンカ Caltha palustris L. var. nip-
ponica H.Hara，タヌキランCarex podogyna Franch.
et Sav.，キバナサバノオ Dichocarpum pterigiono-
caudatum（Koidz.）Tamura et Lauener，サンイ














dosia shikokiana（Makino）H.Hara var. occiden-
talis（Murata）H.Hara，スミレサイシン，オオカ
ニコウモリ，ミヤマシグレ Viburnum urceolatum






ponica（L.f.）D.Don var. radicans Nakaiの株立
ちになった大木の群落がある。かって武奈ヶ岳（標






Fig. 18. Mitella acerina in Takasima-shi.Fig. 16. Rhododendron degronianum var. hon-
doense in Mt. Hakodate.
Fig. 19. Prenanthes tanakae in Takasima-shi.
Fig. 17. Cirsium lucens var. opacum in Egatani,
Takasima-shi.






Lycopodium carolinianum L.（Fig. 21）が生えて
いる。その他，この山系の珍しい植物にドクウツギ
Coriaria japonica A. Gray，ヒカゲツツジ Rhodo-
dendron keiskei Miq.，ミヤマカラマツ Thalictrum
filamentosum Maxim. var. tenerum（H. Bois-
sieu）Ohwi（Fig. 22），チシマネコノメソウ Chry-
sosplenium kamtschticum Fisch. ex Ser.，コハク

















ヤ Cephalotaxus harringtonia（Knight ex F. B.
Forbes）K.Koch var. nana（Nakai）Rehderなど
はあるが，エゾユズリハは見当たらず，代わってユ
ズリハ Daphniphyllum macropodum var. macro-
podum Miq．を多産する。この区には，ナガバノ
スミレサイシン Viola bissetii Maxim.，エイザン
スミレ V . eizanensis Makino，キバナツクバネウ















Fig. 21. Lycopodium carolinianum in Mt. Tengan-
zan, Takasima-shi.
Fig. 20. Euphrasia omiensis in Mt. Buna, Hira
mountainous region. The specimen of KYO.
Fig. 22. Thalictrum filamentosum var. tenerum in
Mt. Hira.




Elodea nuttallii（Planch.）H. St. John，オオカナ




H.Hara （Fig. 23）とサンネンモ Potamogeton
×biwaensis Miki （センニンモ P . maackianus
A.W.Benn．とササエビモ P . gramineus L．との
雑種）（Fig. 24）を産する。また，ガシャモク P .
dentatus Hagstr．は以前堅田で採集されていたが，
今は姿を消した。その他，主な水草にササバモ P .
malaianusMiq.，マツモ Ceratophyllum demersum L．







（L.）Roem. et Schult.，タチスズシロソウ Arabis
kawasakiana Makino（Fig. 25）が群生開花し，
ハマエンドウ Lathyrus japonicus Willd. subsp.
japonicus，ハマゴウVitex rotundifolia L. f.，ハマ
ダイコン Raphanus sativus L. var. raphanistroi-
des Makino，ツルナ Tetragonia tetragonoides
（Pall.）Kuntzeなどが昔から自生している。湖岸
に近い内陸部にはクロマツ Pinus thunbergii Parl.，
アイグロマツ P .×densi-thunbergii Uyeki，タブ
ノキMachilus thunbergii Siebold et Zucc.，ヒメ
ユズリハ Daphniphyllum teijsmannii Zoll. ex






や河口付近には，ヨシ Phragmites communis Trin.，
マコモ Zizania latifolia Turcz.，ウキヤガラ Scir-
pus fluviatilis（Torr.）A. Gray，カサスゲ Carex
dispalata Boott，クサヨシ Phalaris arundinacea
L.，オギMiscanthus sacchariflorus（Maxim.）Benth.
などが生える低層湿原のヨシ帯がある。この中には
ミゾコウジュ Salvia plebeia R.Br.，ヒメナミキ
Scutellaria dependens Maxim.，ノウルシ Euphor-
bia adenochlora C.Morren et Decne.，ハンゲショ
ウ Saururus chinensis （Lour.）Baill.，オニナル
コスゲ Carex vesicaria L.，ヤガミスゲ C . maackii
Maxim.，サデクサ Persicaria maackiana（Regel）
Nakai，シロバナサクラタデ P . japonica（Meisn.）
H. Gross，ヤナギトラノオ Lysimachia thyrsiflora
L.，タコノアシ Penthorum chinense Pursh，サイ
ゴクヌカボ Polygonum foliosum H.Lindb. var. ni-
kaii （Makino）Kitam.，クサレダマ Lysimachia
vulgaris L. var. davurica（Ledeb.）R. Kunthな
どの原野の植物が混生する。植物群落の遷移が進む
と，陽生樹のヤナギ類やハンノキ Alnus japonica
Fig. 25. Arabis kawasakiana along the shore of
Lake Biwa.
Fig. 23. Vallisneria natans var. biwaensis in Lake
Biwa.
Fig. 24. Potamogeton ×biwaensis（P . maackianus
× P . gramineus）in Lake Biwa.











のコジイ Castanopsis cuspidate（Thunb. ex Mur-
ray）Schottky，タブノキ，シロバイ Symplocos lan-
cifolia Siebold et Zucc.，クロバイ S . prunifolia
Siebold et Zucc.，リンボク Prunus spinulosa Sie-
bold et Zucc.，イヌガシNeolitsea aciculate（Blume）
Koidz.，タラヨウ Ilex latifolia Thunb.，タマミズ
キ I . micrococca Maxim.，ナナメノキ I . chinensis




C. F. Gaertn. subsp. major（Siebold et Zucc.）
T.Yamaz.などの他，林床にはハナミョウガ Alpinia
japonica（Thunb.）Miq.，オオサンショウソウ Pel-
lionia radicans（Siebold et Zucc.）Wedd.などの
草本が多数見られる。また，伊崎不動付近の樹叢に
はスダジイ Castanopsis sieboldii（Makino）Hatus.
ex T.Yamaz. et Mashiba，ヒメユズリハ，モッコ
ク Ternstroemia gymnanthera（Wight et Arn.）













コウヤミズキ Corylopsis gotoana Makinoが自生
する。また，山間湿地にはオオミズゴケが生え，モ
ウセンゴケ Drosera rotundifolia L．トウカイコモ
ウセンゴケD. tokaiensis（Komiya et C. Shibata）
T.Nakamura et K.Ueda，イシモチソウ D . peltata
Sm. var. nipponica（Masam.）Ohwi，ヤチスギラ
ン Lycopodium inundatum L.，ミズスギ L. cer-
nuum L.，ムラサキミミカキグサ Utricularia
yakusimensis Masam.，カキランEpipactis thunber-
gii A. Gray，サギソウHabenaria radiate（Thunb.）
Spreng.，ミズトンボH . sagittifera Rchb. f.，ト
キソウ Pogonia japonica Rchb. f.，キンコウカ，
ミズギボウシHosta longissima Hondaなどや，場
所によっては，コバナノワレモコウ Sanguisorba
tenuifolia Fisch. ex Link var. parviflora Maxim.，
マネキシンジュガヤ Scleria rugosa R. Br. var.
glabrescens（Koidz.）Ohwi et T.Koyama，ミカワ
シンジュガヤ S . mikawana Makino，コシンジュ
ガヤ S . parvula Steud.，シロイヌノヒゲ Eriocau-
lon sikokianum Maxim.，ヒナノカンザシ Salomo-
nia oblongifolia DC.，アイナエMitrasacme pyg-




laria tenuicaulis Miki，ノタヌキモ U . aurea
Lour.，ガガブタ Nymphoides indica（L.）Kuntze，
コウホネ Nuphar japonicum DC.，ヒツジグサ
Nymphaea tetragona Georgi，ヒシ Trapa japonica
Flerov f. japonica，ヒメビシ T . incisa Siebold et
Zucc.，オニビシ T . japonica f. viridis Sugim.，ウ
キシバ Pseudoraphis ukishiba Ohwi，ミズニラ
Isoetes japonica A. Braunなどが生育する。農業
用水路，水田溝，休耕田にはミズオオバコ Ottelia
japonica Miq.，ウリカワ Sagittaria pygmaea Miq.，
マルミスブタ Blyxa aubertii L. C. Rich.，ヤナギ
スブタ B . japonica（Miq.）Maxim.，ヘラオモダカ




aea cordifolia Franch. et Sav.，イナモリソウ
Fig. 26. Dianthus cercidifolius in the River Tasiro,
Kamitanakamiodori-cho, Otsu-shi.
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Pseudopyxis depressa Miq．が自生している。オ
ニバス Euryale ferox Salisb．は草津市の三ッ池に
以前あったのが消滅し，長浜市の神田溜の自生もハ
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